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IANDERSCHAFT

WANDERING

ndern isl des Mui lers Lust
Das Wandern !
,s ein schlechter Muller sein,
imals fie I dos Wandern ein,
Das Wandern.

To wander is the miller's delight,
to wander,
It must be a very poor miller
who never felt the urge to wander -to wander!

1sser haben wir's gelernt,
Vom Wasser!
nicht Rast bei Tag und Nacht,
auf Wanderschaft bedacht,
Das Wasser.

From the water we've Iearned it,
from the water!
It does not rest by day or night,
but is always bent on wandering,
the water!

n wir ouch den Radern ab,
Den Rcldern I
nicht gerne stil le stehn,
1 mein Tag nicht mtlde drehn,
Die Rader.

We see it in the mill-wheels too ,
the mil I-wheels!
They never want to stop
and all my days they've never tired
the mil I-wheels!

ine selbst, so schwer sie sind,
Die Steine!
,en m it den muntern Reihn
lien gar noch schneller sein,
Die Steine.

Even the mill-stones, heavy as they are,
the stones!
They join in the merry dance
and want ever to go faster,
the stones!

Jern, Wandern, meine Lust,
0 Wandern!
aister und Frau Meisterin,
ich in Frieden weiter ziehn
Und wandern.

0 Wandering, wandering, my delight,
o wandering!
0 master and mistress,
let me go my way in peace,
and wa nder!

WOHIN?

ls th is then my path?
0 Brooklet , tel I me where you lea d?
You have, w ith your c hurn ing
st irred my ve ry soul .

Was sag' ich denn vom Rausch en?
Das kann kei n Rauschen sein !
Es si ngen wohl die Nixen
Tief unte n ihren Reihn .

Wha t do I sa y of rustl ing ?
Rust I ing it ca nnot be!
Water nymph s are singi ng
deep beneat h you r wa ves.

La ss singen, Gesell, lass ra usch e n,
Und wandre fr::\h lich nach !
Es gehn ja M1lhl e nrader
In jedem kla ren Bach .

Keep si ng ing , my frie nd, keep rust I ing
and go your happy wa y !
Why, t here are mill-whee ls t urning
in every cl ear brook !

3.

HALT!

HAL T!

Eine M1lhle seh' ich blinken
Aus den Erlen heraus,
Durch Rauschen und Singen
Briehl Rcldergebraus.

A mill I see bli nking
out of the a lder trees ,
through the rustling and sing ing
breaks the roar o f the whe el .

Ei willkommen, e i willkommen,
Stlsser MUhlen gesang !
Und dos Haus, w ie so traulich!
Und die Fenster, wie blank!

0 Welcome, welcome
sweet song of the m ii I!
And the house, how chanr,ing !
An d th e wi ndows , how bright!

Und die Sonne , wie helle
Vom Himmel sie scheint !
Ei, Bachlein, l iebes Bachlein,
Was es also gemeint?

And the su n , how c lea rly
from heaven it does sh ine !
0 brooklet, dearest brooklet,
d id you know it a l I along?

WHITHER?

,art' ein Bc\chlein rauschen
JS dem Felsenquel I,
:um Tai~ rauschen
h und wunderhel I.

I heard a brook let rust ling
from a spring among th e rocks,
rust I ing down into the valley
so fresh and wonde rfully clear.

Neiss nicht, wie mir wurde,
wer den Rat mir gab,
ste ouch hinunter
inem Wanderstab.

I don't know how it came to me ,
or who gave me the idea,
but I had to fol low it downwards
with my wa lk ing stick.

inter und immer weiter,

Downwards , a nd ever farther,
and a lways along the bank,
a nd eve r freshe r rustling
and ever clearer the brook.

11er dem Bache nach,
11er frischer rauschte,
11er heller der bach.

1st dos denn meine Strasse?
0 Bc\chlein , spri c h , wohin?
Du hast mit deinem Rauschen
Mir ganz be rauscht den Sinn .

4. DANKSAGUNG AN DEN BACH

THANKING THE BROOK

War es also gemei nt,
Mein rauschender Freund,
Dein Singen, dein Klingen,
Was es also gemeint?

Did you know it al I along,
my rust I ing friend ,
your singing, your stirring,
did you know it al I along ?

Zur M~llerin hin!
So lautet der si nn.
Gel t , hab ' ich 's verstanden?
Zur M~ I Ierin h in!

To th e maid of the mill!
So the mean ing resounds,
Tell me! Have I understood it ?
To the ma id of the mil I!

Hat sie dich geschickt?
Oder hast m ich ber~ckt?
Das mocht ich noch wissen.
Ob sie dich gesch ickt.

Did she send you,
or have you beguiled me?
Th is I want to know - Did she send you?

mmer mag sein.

Now whatever it may be
I give myself up:
what I sought I have found
however it may be.

:h Arbeit ich frug,
,b' ich genug,
Hllnde, Wr 's Herze
'genug !

For work I did ask,
and now I have enough
for my hands and for my heart,
Enough and to spare!

1

wie 1s ouch mag sein,

,e mich drein:
, such' hab ich funden,

V-A FE IE RABE ND

AFTER WORK

e schone Mullerin
meinen treuen Sinn!

If I only had a thousand
arms to stir!
Could I but send
the mill-wheels roaring!
Could I but storm through
every grove!
Could I but turn
all the mill-stones!
So that the beautiful maid of the mill
might notice my loyalty.

, wie ist mein Arm so schwach !
hebe, was ich trage,
, schneide, was ich schlage,
:nappe tut mir's nach.
sitz' ich in der grossen Runde,
tillen kuhlen Feierstunde,
r Meister spricht zu Allen:
erk hat mir gefallen;
; I iebe Mlldchen sagt
ine gute Nacht.

Oh, why is my arm so weak!
Whatever I Ii ft, whatever I carry
whatever I chop, whatever I strike,
any apprentice can do as well.
And there I sit in the great circle
in the quiet cool leisure hours,
and the master speaks to us all:
"Your work has pleased me."
And the dear girl says
to all a good-night.

· ich tausend
u ruhren I
ich brausend
ler Whren !
ich wehen
,lie Haine!
ich drehen
einel

1

! NEUGIERIGE

CURIOSITY

frage keine Blume,
1e keinen Stern,
nen mir alle nicht sagen,
, erfuhr' so gem.

I do not ask the flowers,
I do not ask the stars;
they all cannot tell me
what I am so anxious to know.

,in ja ouch kein Gartner;
rne stehn zu hoch;
1chlein will ich fragen,
h mein Herz belog.

I am, of course, no gardener;
the stars they are too high.
My brooklet, I shal I ask
whether my heart's deceiving me.

\chlein meiner Liebe,
t du heut' so stumm !

0 brooklet, my beloved
Why are you so stil I today!
I want only to know one thing,
one little word, over and over,

nur Eines wissen,

tchen um und um.

7.
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UNGEDULD

IMPATIENCE

lch schnitt' es gem in alle Rinden ein
lch grub' es gem in jeden Kieselstein,
lch mllcht' es sa'n auf jedes frische Beet
Mit Kressensamen, deres schnell verrat,
Auf jeden weissen Zettel mclcht' ich's schreiben :
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.

I would carve it in the bark of every tree
I would ch iscl it in every stone;
I would sow it in every flower bed
with watercress, which would quickly sprout;
on every scrap of paper I would write it:
Thine is my heart, and it shall be forevermore!

lch mocht ' mir ziehen einen jungen Star,
Bis doss er sprach' die Worte rein und kier,
Bis er sie sprach' mit meines Mundes Klang,
Mit meines Herzens vol Iem, heissen Drong;
Dann sc/ng' e r hell durch ihre Fensterscheiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben .

I'd like to train a young starling
'ti! it would speak the words so clear
'til it would speak with the sound af my voice,
with the Fu! lest longing of my heart
then it would sing clearly through her window:
Thine is my heart, and it shall be forevermore!

lch me int', es mUsst' in meinen Augen stehn,
Auf meinen Wangen mCsst' man's brennen sehn,
Zu lesen w/;r's auf meinem stummen Mund,
Ein jeder Atemzug gob's lout ihr kund:
Und sie merkt nichts von all' dem bangen Treiben:
Dein ist mein Herz, und soil es ewig bleiben!

I thought it showed plainly in my eyes,
on my cheeks anyone could see it burning;
t'was to be read upon my silent lips
every breath I draw must proclaim it loudly:
And she notices nothing of all my longing:
Thine is my heart, and it shal I be forevermore!

8.

MORGENGRUSS

MORNING GREETING

Guten Morgen, schc,ne Ml'.illerin !
Wo steckst du gleich das Kllpfchen hin,
Als war' dir was geschehen?
Verdriesst dich denn mein Gruss so schwer?
Verstclrt dich denn mein Blick so sehr?
So muss ich wieder gehen.

Good morning, dear maid of the mill!
Why do you look away
as though something had frightened you?
Does my greeting so sorely upset yau?
Do I embarrass you so by looking at you?
Then I must go away.

0 lass m ich nur von ferne stehn
Nach deinem I ieben Fenster sehn,
Von ferne, ganz von ferne !
Du blondes Kopfchen, komm hervor"
Hervor aus eurem runden Tor,
1hr blauen Morgensterne !

0 let me only from a distance
look into your dear window,
only from a distance!
You dear blond head, come forth,
come out from your arched brows,
blue stars of the morning!

1hr schlummertrunknen '1.ugelein,
1hr taubertrubten Bl~melein,
Was scheuet ihr die Sonne?
Hat es die Nacht so gut gemeint,
Dass ihr euch sch I iesst und btlckt und we int
Nech ihrer stillen Wonne?

You little eyes heavy with sleep,
you dew-drenched little flowers,
why do you fear the sun?
Was the night so good to you
that you now close and wilt and weep
for its quiet happiness?

Nun schtlttelt ab der Trllume Flor
Und hebt euch fr isch und frei empor
In Gottes hellen Morgen!
Die Lerche w irbelt in der Luft,
Und aus dem tiefen Herzen ruft
Die Liebe Leid und Sorgen.

Now throw off the veil of dreams
and look up fresh and free
in God's bright morning!
The lark warbles through the air ,
and from the depths of the heart
love calls forth grief and sorrow,

; MULLERS BLUMEN

THE MILLER'S FLOWERS

Bach viel kleine Blumen stehn,
Ien blauen Aug en sehn;
:h der ist des Mt,llers Freund,
llblau Liebchens Auge scheint,
'nd es meine Blumen.

Along the brook many I ittle flowers grow;
out of their bright blue eyes they gaze;
the brook is the miller's friend,
and I ight blue are my sweetheart's eyes -therefore they ore my flowers.

,t unter ihrem Fensterlein
ich pflanzen die Blumen ein,
ihr zu, wenn Alles schweigt,
ich ihr Haupt zum Schlummer neigt,
;t ja, was ich meine.

Close under her window,
there I shall plant my flowers;
cal I up to her when al I is stil I,
when her head is nodding in slumber -you know indeed, what I mean.

wenn sie tat die Xuglein zu,

,I aft in sUsser, sUsser Ruh 1 ,
ispelt als ein Troumgesicht
Vergiss, vergiss mein nicht !
es, was ich meine.
·schliesst sie frt\h die laden auf,
:haul mil Liebesbl ick hinauf:
J in euren Augelein,
len meine Tr8nen sein,

11 ich auf euch weinen.

rRANENREGEN

And when she closes her eyes
and sleeps in sweet, sweet rest,
then whisper as in a dream
to her: Forget, forget me not!
That is what I mean.
And when she opens her shutters at dawn
then look lovingly upwards:
the dew in your eyes
wil I be the tears
that I will weep upon you.

TEARS-OF-RAIN

sassen so troulich beisammen
len Erlendach,
,auten so traul ich zusammen
in den rieselnden Bach.

We sat so cozily together
beneath the cool a Ider trees;
we gazed so intimately together
down into the rippling brook.

Mond war ouch gekommen,
,rnlein hinterdrein,
hauten so traul ich zusammen
silberhen Spiegel hinein.

The moon had come also
and then the I ittle stars;
and they looked so intimately, together
down into the silvery mirror.

sah nach keinem Monde,
,einem Sternenschein,
,cute nach ihrem Bil de,
'hren Augen allein.

I Iooked not at the moon,
nor at the shining stars;
I only gazed at her image
at her eyes alone.

I sahe sie nicken und blicken
aus dem sel igen Bach,
lmlein am Ufer, die blauen,
:kten und bl ickten ihr nach.

And saw her nodding and glancing
up from the blessed brook;
the flowers on the bank, the blue ones,
they nodded and glanced at her too.

I in den Bach versunken
nze Himmel schien,
Jllte mich mit hinunter
e Tiefe ziehn.

And from the depths of the brook
all of heaven shone,
and wanted to draw me under,
downward into its depths.

Und uber den Wolken und Stemen
Do rieselte munter der Bach,
Und rief mit singen und Klingen:
Geselle, Geselle, mir nach!

And over the clouds and the stars
the brook rippled merrily away,
and cal led out with its singing:
"Comrade, comrade! fol low me"

Da gingen die Augen mir uber,
Do ward es im Spiegel so kraus;
Sie sprach: Es kommt ein Regen
Ade, ich geh' nach Haus.

Then my eyes filled with tears
and shattered the mirror-stream.
She said: "It is starting to rain;
good-bye, lam going home."

11 .

MEIN

&lchlein, lass dein Rauschen sein !
R8der, stellt eur Brousen ein !
All' ihr muntern Waldv3gelein,
Gross und klein,
Endet eure Mel ode in!
Durch den Hain
Aus und ein
Shalle heut' ein Reim allein:
Die geliebte M~llerin ist mein!
Mein!
Fruhling, sind dos alle deine Blumelein?
Sonne, hast du keinen hellern Schein?
Ach, so muss ich ganz allein,
Mit dem seligen Worte mein,
Unverstanden in der weiten Schopfung sein !

12.

PAUSE

MINE
Brook Iet, stop your rust I ing !
Mil I-wheels, stop your roaring!
All you happy woodbirds,
large and small,
put an end to your songs!
Through the grove,
in and out,
let only one rhyme be heard:
The beloved maid of the mill is mine!
Mine!
Spring, have you no more flowers?
Sun, can't you shine more brightly?
Ah, so I must remain alone
with my blessed word,
Misunderstood by al I creation!

PAUSE

Meine Louie hob' ich gehangt an die Wand,
Hob' sie umschlungen mit einem grunen Band -lch kann nicht mehr singen, mein Herz is zu voll,
Weiss nicht, wie ich's in Reime zwingen soil.
Meiner Sehnsucht allerheissesten Schmerz
Durft' ich aushauchen in Liederscherz,
Und wie ich klagte so suss und fein,
Glaubt' ich doch, mein Leiden wdr' nicht klein.
Ei, wie gross ist wohl meines Gluckes Last,
Dass kein Kfang auf Erden es in sich fasst?

I have hung my lute on the wall,
and wound a green ribbon around it.
I can sing no more, my heart is too full.
How can I force these feelings into rhymes?
The most intense pangs of longing
I ventured to breathe out in my I ittle songs;
and when I lamented so sweetly and so fine,
I still meant that my suffering was r,ot I ight.
Oh, how great is th is burden of my happiness,
that no sound on earth can contain it?

Nun, liebe Laute, ruh' an dem Nagel hier!
Und weht ein Luftchen ~ber die Saiten dir,
Und streift eine Biene mit ihren Flugeln dich,
Do wird m ir so bange und es durchschauert m ich.
Warum liess ich dos Band ouch hangen so long'?
Oft fliegt's um die Saiten mil seufzendem Klang.
1st es der Nachklang meiner Liebespein?
Sol I es dos Vorspiel neuer Lieder sein?

Now, dear lute, rest here on your nail!
And if a breeze passes over your strings,
or if a bee strikes them with its wings,
then I grow fearful and anxious.
Why have I left the ribbon hanging there?
Often it passes over the strings with a sigh.
Is it the echo of past love and sorrow?
Or can it be the prelude to new songs?

r DEM

GRUNEN LAUTENBANDE

2d I um dos sch One gr~ne Band,

WITH THE GREEN LUTE RIBBON

rerbleicht hier an der Wand,
dos Gr~n so gern ! 11
hst du, Liebchen, heut' zu mir;
:nupf' ich's ab und send'es dir;
,' das Grllne gern !

"It's a shame that this beautifui green ribbon
is fading here on the wal I,
I am so fond of green!"
So you spoke to me today, dear.
At once I untie it and send it to you.
Now enioy your green.

,ch dein ganzer Liebster weiss,
,n doch haben seinen Preis,
auch hab' es gern,

Though your beloved is white with flour
green also has its value;
and I I ike green too,

;re Lieb ist immergnJn,

Since our love is ever green,

in der Hoffnung Fern en bWhn,
ben wires gern.

since hope blooms green in the distance,
therefore we are fond of it.

sch I inge in die Locken dein
,e Band gefllll ig ein,
fa's GrUn so gern.
,iss ich, wo die Hoffnung wohnt,
,iss ich, wo die Liebe thront,
b' ich's Gr~n erst gem.

Now wind in your hair
nicely the green ribbon
you are so fond of green.
Then I know where my hope I ies,
Then I know where love is enthroned -then green is my favorite col or.

15.

EIFERSUCHT UND STOLZ

Wah in so schnel I, so kraus
und wild, mein lieber Bach?
Eilst du veil Zorn
dem frechen Bruder Jager nach?
Kehr' un, kehr' um,
und schillt erst deine MGllerin
Fur ihren leichten, losen,
kleinen Flattersinn.
Sahst du sie gestem Abend
nicht am Tore stehn,
Mit langem Halse
nach der grossen Strasse sehn?
Wenn von dem Fang
der Jager lustig zieht nach Haus,
Da steckt kein sittsam Kind
den Kopf zum Fenster 'nous.

Where are you going so fast, so roiled
and wild, my beloved brook?
Are you rushing angrily
after that insolent brother hunter?
Come back, come back
and first scold your maid of the mill
for her easy, fickle,
trifling inconstancy.
Didn't you see her last night ,
standing by the gate
craning her neck
down the wide road?
When the hunter
goes gaily home from the hunt
no we I I -behaved girl
puts her head out of the window.

Geh', Bachlein, hin und sag' ihr dos,
doch sag' ihr nicht,
H:Srst du, ke in Wort,

Go, Brooklet and tel I her that,
but do not tel I her,
do you hear, not a word
about my mournful face.
Tel I her: "He carves
a whistle from a reed near by,
and pipes pretty dances
and songs for the children."

von meinem traurigen Gesicht;

DER JAGER

THE HUNTER

sucht denn cier Jager am Muhlbach hier?
-rotziger Jager, in deinem Revier!
t es kein Wild zu iag en fur dich,
1nt nur ein Rehlein, ein zahmes, fur mich.
1st du das zartliche Rehlein sehn,
leine Buchsen im Walde stehn,
deine klaffenden Hunde zu Haus,
auf dem Horne den Saus und Bra us,
are vom Kinne dos struppige Haar,
1eut sich im Garten dos Rehlein furwahr.

What seeks the hunter here by the millstream?
Stay in your own quarters, impudent hunter!
Here is no game for you to hunt;
only one doe Iives here, a tame one, for me.
And if you want to see my gentle young deer,
leave your gun in the woods,
and leave your barking dogs at home,
and stop sounding your noisy horn;
shave the unkempt beard from your ch in
or you'll frighten the doe in her garden for sure.

besser, du bliebest im Walde dazu,
sest die Mi.ihlen und Muller in Ruh'.
3en die Fischlein im gr~nen Gezweig?
I denn das Eichhorn im Blau lichen Teich?
eibe, du trotziger JOger, im Hain,
, mich mit meinen drei Radern allein;
1st meinem Schatzchen dich machen bel iebt ,
,, mein Freund, was ihr Herzchen betrubt:
r, die kommen zu Nacht aus dem Hain,
chen in ihren Kohlgarten ein,
·en und wuhlen herum in dem Feld:
r die schiesse, du Jagerheld!

Even better, you stay in the woods yoorself,
and leave the mill and miller in peace .
What would a fish be doing in green branches?
Or a squirrel in a blue pond?
So stay in -the grove, impudent hunter,
and leave me and my three millwheels alone.
And if you would wi n the love of my sweetheart,
then know, my friend, what is troubling her heart
The boars that come from the woods at night,
and break into her garden
and tramp and snort around in the field:
shoot the boar, hunter, if you want to be a hero!

JEALOUSY AND PRIDE

Sag' ihr: Er schnitz bei mir sich
eine Pfeif' aus Rohr,
Und bl~st den Kindern
schCme T8nz I und Lieder vor.

16.

DIE LIEBE FAR BE
In Grun will ich mich kleiden,

THE FAVORITE COLOR

Mein Schatz hat's Grun so gem.

I will dress myself in green,
the green of the weeping willow;
my sweetheart is so fond of green.
I will look for a grove of cypress,
a heath full of green rosemary;
my sweetheart is so fond of green.

Wohlauf zum frohl ichen Jag en!
Wohlauf durch Heid' und Hagen!
Mein Schatz hat's Jagen so gern,
Das Wild, dos ich iage, das ist der Tod,
Die Heide, die heiss' ich die Liebesnot,
Mein Schatz hat's Jagen so gem.

Off to the iolly hunt!
Off through the meadows and heather!
My sweetheart is so fond of hunting.
The game, that I hunt, is death,
the heath I cal I the sorrow of love;
my sweetheart is so fond of hunting.

Grabt mir ein Grab im Wasen,
Deckt mich mil gr~nem Rosen,
Mein Schatz hat's Gi1/m so gern,
Kein Kreuzlein schwartz, kein Bltlmlein bunt,
Grun, Alles grun so rings and rund !
Mein Schatz hat's Grun so gern.

Dig me a grave in the turf;
cover me with green grass.
My sweetheart is so fond of green.
No black cross, no gaudy flowers,
green, everything green, around and about!
My sweetheart is so fond of green.

In grUne Tr~nenweiden,

Mein Schatz hat's Grun so gem.
Will suchen einen Zypressenhain,
Eine Heide von grUnem Rosmarein,

IE BOSE FARBE

THE EVIL COLOR

,ochte ziehn in die Welt hinaus,
n die weite Welt,
,ur so grUn, so grUn nicht wlJr 1
;sen in Wald und Feld!

I would I ike to go out into the world,
out into the w ide world,
if only it were n' t so green, so very green
out there in the woods and fields!

.Bchte die gr~nen Blatter all'
van jedem Zweig,
1te die grunen Grilser al I'
ganz totenbl e ich.

I wish I could pluck every green leaf
from every branch;
I wish that my tears could bleach
all the green gross a deathly wh ite .

GrUn, du b'6se Farbe du,
, so keck, so schadenfroh,
nen weissen Mann?

0 green, you evil color
Why do you always look at me
so proudly, so mol iciously; so joyous over
the woes of me, a poor pole man?

,fichte I iegen var ihrer Tur,
und Regen und Schnee,
ien ganz leise bei Tag und Nacht
, Wilrtchen Ade!

I wish I could I ie before her door,
in the storm, the rai n and the snow ,
and sing very softly all day and al l night
the one smal I word, Adieu!

h, wenn im Wold ein Jogdhorn schollt,
t ihr Fensterl e in ,
out sie auch noch mir nacht ous,
doch schouen hinein.

Listen, when a horn sounds in the forest
I hear her at her window,
and though she doesn' t. look out at me
I still can look in at her.

nde van der Stirn dir ob
1e, grune Band,
Je ! und reiche mir
schied deine Hand!

0 untie from your forehead
the green, green ribbon!
Good-bye, good-bye, and
in parting give me your hand!

1

1st m ich immer on,

~OCKNE BLUMEN

WITHERED FLOWERS

1\'.imlein o lle, die sie mir gob,
I man legen mit mi r in's Grob.

Al I you flowers that she gave me,
you sh al I I ie buried with me in the grave.

seht ihr alle mich on so weh,
hr w\'.isstet wie m ir gescheh'?

How painfully you all look at me,
as if you knew what had happened .

l~mlein all e, wie welk, wi e bless?
dein al Ie , wovon so nass?

All you flowers, why so withered and pale?
You little flowers what makes you so moist ?

Tranen machen nich t maiengr'un,

tote Liebe nicht wieder bl~hn.

Ah, tears do not make the green of May,
nor cause dead love to bloom again.

Lenz wird kommen, und Winter wird gehn,
mlein werden Im Grose stehn.

And spring will come, and winter will go,
and flowers will spring up in the grass.

Blumlein liegen in meinem Grob,
nlein olle, die sie mir gob.

And flowers lie with me in my grave ,
all the flowers she gave to me .

Und wenn sie wandelt om H~'gel vorbei,
Und denkt im Herzen: Der meint' es treu !

And if she should wander past the mound,
and think in her heart: He was faithful to me!

Dann Blumlein olle, heraus, heraus!
Der Mai ist kommen, der Winter ist aus .

Then all you flowers, spring forth!
Mey hos come! Winter is post!

19. DER MULLER UND DER BACH

THE MILLER AND rHE BROOK

Der Muller spricht:
·-wo ein treues Herze
!n Liebe vergeht,
Do welken die Lilien
Auf jedem Beet.

The Miller speaks:
Where a faithful heart
dies of love,
there the lilies wither
in every bed.

Da muss in die Wolken
Der Vollmond gehn,
Dam it seine Trdnen
Die Menschen nicht sehn.

Then into the clouds
the ful I moon must ride,
so that his tears
shall not be seen by men.

Do holten die Englein
Die Augen sich zu,
Und schluchzen und singen
Die See le zur Ruh'.

Then the angels
close their eyes,
and sob and sing
the soul to rest.

Der Bach spricht:
--Und wenn sich die Liebe
Dem Schmerz entringt,
Ein Sternlein, ein neues,
Am Himmel erbl inkt.

The Brook speaks;
And when iove
is released from sorrow,
a star, a new one
twinkles in the heavens.

Da springen drei Rosen,
Halb rotund halb weiss,
Die welken nicht wieder,
Aus Dornenreis.

There spring up three roses,
half red, half white,
never to wither,
from the thorny stems.

Und die Engelein schneiden
Die Flug el sich ob,
Und gehn olle Morgen
Zur Erde hinob.

And the angels remove
their wings
and come every morning
down to earth.

Der M~l ler spricht, dann ertrinkt
-Ach Bi.khlein, lie5esllilchlein,
Du me inst es so gut:
Ach, ~chlein, aber weisst du,
Wie Liebe tut?

The Miller speaks, then drowns
Ah, brooklet, deare5tbrooklet,
you mean it so wel I,
but brook Iet, do you know
what it means to be in love?

Ach, unten, do unten,
Die kuhle Ruh'!
Ach, Bachlein, liebes Bachlein,
So singe nur zu.

Ah, downward, downward to
to the cool, cool rest!
0 brooklet, dearest brooklet,
just sing me to sleep.

20.

DES BACHES WIEGENLIED

THE BROOK'S LULLABY

Gute Ruh', gut Ruh'!
Tu' die Augen zu !
Wandrer, du muder, du bist zu Haus.
Die Treu I ist hier,
Soll st I iegen be i m ir,
Bis das Meer will trinken die Bachlein aus.

Sleep well, sleep well!
Close your eyes!
Wanderer, weary one, you are at home.
Here you will find faithfulness ,
you shall I ie down with me
unti I the sea absorbs the brook Iels.

Wenn ein Jagdhorn schallt
Aus dem gr~nen Wald,
Will ich sausen und brausen wohl um dich her.
Blickt nicht herein,
Blaue Blumelein!
1hr macht meinem Schiefer die Tra'ume so schwer.

If a hunting horn sounds
from the green wood
I will storm and churn around you.
Do not look in at him
little blue flowers.
You make troubled dreams for my sleeper.

Hinweg, hinweg
Vo n dem M~hlensteg, B~ses M~gdlein,
Dass ihn dein Schatten nicht weckt !
Wirf mir herein
Dein T~chlein fein,
Dass ich die Augen ihm holte bedeckt !

Away, get away
from them ii I-bridge, wicked girl,
so that your shadow will not waken him!
Throw dawn to me
your fine handkerchief
so that I may cover his eyes.

Gute Nacht, gute Nacht !
Bis Alles wacht,
Schlaf' aus deine Freude, schlaf' aus dein Leid!
Der Vol lmond steigt,
Der Nebel weicht,
Und der Himmel da oben, wie isl er so weit !

Good-night, good-night!
Until the day of awakening,
Sleep away your joy, sleep away your sorrow!
The full moon rises
the mists retreat
and the heaven above, how wide it is!

